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MESSAGE FROM THE EDITOR

"Nothing happens unless first a dream"
Carl Sandburg

You hold in your hands a new legal publication. The obstacles
overcome and the "blood, sweat, and tears" accompanying this pioneering effort are unimportant. Important, however, is the fact that the dream
of less than a year ago is today a reality. And, because it is you, the
reader, who will ultimately decide the fate of this publication, I take the
liberty of telling you what we expect it to accomplish.
Basically, our aim is to provide a clearing house for the exchange
of legal information in the Western Hemisphere in order to improve communications, disseminate knowledge, and recognize professional achievement. The name, Lawyer of the Americas, captures the essence of our
objective.
We sensed the need, however, to depart from established patterns.
We wanted to highlight hemispheric legal developments; but in a publication designed for quick reading in those few moments that a demanding
life spares us. Consequently, the format is oriented towards the Reports
and Special Features. We deliberately avoided the make up of the usual
legal journal with its lengthy analytical articles and copious footnotes on
the premise that there are today countless of these publications on our
library shelves ... unread for lack of time. We will, of course, publish
legal articles but of the nature and in the form found in this issue.
Will we reprint material that has previously seen the light of day?
Yes, and our main criteria will be its usefulness to the legal profession
of the Hemisphere. Will we publish a Spanish edition? Yes, provided
there is a demand for it. The translation, typesetting, and publication
costs of such an edition are heavy, and we are not in a position to assume
the additional burden alone. The decision, therefore, lies in the willingness
of those interested to pay an additional $2.00 yearly to cover the cost of
the Spanish edition. That decision can be communicated to us by letter,
or by means of the blank found on the last page of this volume.
We are proud of the fact that the project is off the ground, but are
humbly aware of our deficiencies. For example, we are cognizant that
additional subjects should be covered in the Reports; that certain coun-

tries are not covered, and that information for other countries is scanty;
that events subsequent to "going to press" are unreported; and, finally
that not all significant developments are included. These deficiencies, and
others not so apparent, will be corrected in due time, principally through
a network of correspondents who will provide accurate and timely information concerning their respective countries. This group is being formed
as evidenced by the list of distinguished attorneys appearing on the
inside front cover.
In short, we intend to grow and to improve. Not by our resources
alone, but with the help of the lawyers of the Americas to whom this
publication is respectfully dedicated and offered. Dedicated, because they
merit recognition for their past accomplishments and their promises to
the future. Offered, because this constitutes the invitation to join us in
realizing the potential that exists in Lawyer of the Americas.
The road chosen is not free from obstacles. Fortunately, I do not
travel alone. The co-sponsorship of the Inter-American Bar Association
is a positive contribution and was a factor in the decision to go forward.
I have also received substantial help from those whose names appear on the
inside front cover, as well as from other colleagues in the School of Law
of the University of Miami, specifically, Doctors Eduardo G. LeRiverend.
Mario P. Goderich and Pedro G. Mendive. The student's International
Law Society has assisted materially, and I am pleased to include it as
a cooperating organization. I am specially thankful to my secretary, Mrs.
Dora Rizzo, who assumed the added burden of the new publication in
her usual uncomplaining manner, and to Frederick D. Lewis, Dean of
the School of Law, whose unwavering support and confidence "in the
troops" made it possible for the shadows to take substance. To all these
and to those who will join in the future, I shall always be grateful.
One last thought. I tried to express it, but at the end of a long
day with the Lawyer of the Americas the words did not come. It is just
as well since Sir Frances Drake expressed it so eloquently many years ago:
Oh Lord, when Thou givest to Thy servants to endeavor any
great matter, grant us also to know that it is not the beginning,
but the continuing of the same until it be thoroughly finished
which yieldeth the true glory.
R. C. BENITEZ*
Miami, Florida
* Assistant Dean and Director, Law Center, School of Law, University of Miami

MENSAJE DEL EDITOR
"Todo comienza con un sueo'"
Carl Sandburg
Tiene usted ante si una nueva publicaci6n legal. Los obsticulos
vepcidos, asi como "la sangre, el sudor, y las ligrimas", siempre presentes
'11 todo esfuerzo inicial, carecen de imp'rtancia. Lo que si es importante,
es el hecho de que lo que apenas hace menos de un afio era un suefio, es
hoy una realidad. Y, como usted, el lector, es quien en definitiva decidiri
el futuro de esta publicaci6n, me romp la libertad de exponerle lo que nos
proponemos realizar.
Fundamentalmente, nuestro objetivo es proporcionar un medio de
difusi6n para el intercambio de informaci6n legal en nuestro hemisferio
Occidental, para mejorar las comunicaciones, difundir los conocimientos y
reconocer los logros profesionales. De ahi que el nombre, Abogado de las
Amiricas, encierre la esencia de nuestro objetivo.
Sin embargo, sentiamos la necesidad de apartarnos de las normas
establecidas. Deseibamos destacar los sucesos legales en una publicaci6n
de f~cil lectura durante los escasos momentos que nos permite una vida
por demis exigente. Por consiguiente, la publicaci6n hari hincapie sobre
los Informes (Reports) y los Articulos de Interis Especial (Special Features). Deliberadamente hemos evitado el formato de la revista juridica
usual, con sus articulos analiticos de fondo y abundantes notas al pie, conscientes de que en la actualidad hay innumerables publicaciones de esa
indole en la bibliotecas, no leidas por falta de tiempo. Naturalmente que
publicaremos articulos de caricter legal, pero de la indole y seg6n el
formato que se observa en este ejemplar.
iSe publicari material previamente difundido? Si, ya que nuestro
principal criterio seri el ser titil a la profesi6n juridica de nuestro hemisferio. j Se publicari una edici6n en espaflol ? Si, si la demanda la justifica.
Los costos de traducci6n, de impresi6n, y de distribuci6n de la edici6n
espafiola serian elevados, y por lo que a nosotros respecta, no estamos en
condiciones de poder asumir el costo adicional de esa publicaci6n. De ahi
que la decisi6n est6 en manos de los lectores y en su anuencia a abonar la
cantidad de US$2.00 adicionales anualmente, que cubnirian el costo de
la edici6n en espafiol. Esa decisi6n se nos puede comunicar por carta, a
por medio de la planilla que se encuentra en la ihtima pigina de este
ejemplar.
Nos sentimos satisfechos de que el proyecto haya comenzado a realizarse, aunque humildemente confesamos nuestras insuficiencias. POT ejemplo, reconocemos que hay otros temas que pueden tratarse en la secci6n
Informes; que no se han mencionado ciertos palses; que en algunos de los

Informnes, los datos pertinentes a otros paises, son escasos; que no se han
incluido los desarrollos sobrevenidos despu~s de inciada la impresi6n, y por
6ltimo, que no se han tratado todos los hechos o sucesos significativos. Estas
insuficiencas y orras menos manifiestas se irin subsanando poco a poco
mediante la creaci6n de una red de corresponsales que nos informarAn
sobre los hechos acaecidos en sus respectivos paises. Actualmente se esti
organizando esta red, segfin muestra la relaci6n de distinguidos abogados
que aparece al reverso de la portada.
En suma, esperamos crecer y mejorar. No s6lo mediante nuestros
esfuerzos y recursos, sino mediante la valiosa cooperaci6n de los abogados
de las Americas, a quienes respetuosamente se dedica y se ofrece esta publicaci6n. Se dedica, porque son merecedores de reconocimiento por sus
anteriores logros y por la promesa que representan para el futuro. Se
ofrece, porque nada nos honraria mis, que se uniesen a nosotros para
desarrollar la potencialidad del 1lbogado de las Americas.
El camino que se ha escogido no esti libre de escollos. Afortunadamente no estamos solos. La coparticipaci6n de la Asociaci6n Interamericana de Abogados es una contribuci6n positiva, que influy6 en nuestra
decisi6n de seguir adelante. Tambien hemos contado con la colaboraci6n
decidida de las personas mencionadas al reverso de la portada, asi como
con la de otros colegas de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Miami, en especial, de los doctores Eduardo G. LeRiverend, Mario P.
Goderich y Pedro G. Mendive. La Sociedad de Estudiantes de Derecho
Internacional ha trabajado laboriosamente, y nos complace incluirla como
organismo colaborador. Otras dos personas merecen menci6n especial:
mi secretaria, la Sra. Dora Rizzo, qui~n asumi6 la tarea adicional que
representtba la nueva publicaci6n, con su habitual disposici6n y entusiasmo.
y el doctor Frederick D. Lewis, Decano de la Escuela de Derecho, cuyo
inquebrantable apoyo y f6 "er el.personal de tropa", hizo posible que las
sombras tomasen forma. A todos ellos, y a los que en el futuro se sumarin
a nuestras filas, nuestro mis sincero reconocimiento.
Era mi deseo plasmar un 6timo pensamiento. Sin embargo, al finalizar un largo dia de Airdua labor en el Abogado de las Amiricas, no pude
encontrar las palabras para expresarlo. Quizis haya sido mejor, pues Sir
Frances Drake, hace ya muchos afios lo expres6 elocuentemente cuando
dijo:
Oh Seior! Cuando vos encomiendas a vuestros siervos una Iisi6n,
concideles tambin ei reconocer que ia verdadera gloria se alcanza no
s61o con su iniciaridn, sino perseverando hasta lievarla a feliz termino.
R. C. BENITEZ
Miami, Florida

